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Several reports have already been published by DuTTON, SELVERSTONE and RoNis,_ 
and GOLDEN and HANBERY, and b：－’ others, regarding the coating and reinforcement 
of intracranial aneurysms with synthetic resins or latices; however, these agents 
have not yet b33n widely used in clinical cases, probably due to their inadequate 
adhesion to the moist surface of an aneur~·sm, slow hardening, water-permeability 
or b::hnical di百icultics,etc. Therefore, this investigation was undertaken in order 
to find out much more reliable agents for coating and reinforcing the wall of the 
号neury3min such a way that immediate protection from fatal hemorrhage would 
result without any impairment of the blood supply. 
For clinical applications, several requirements must be fulfilled by these agents; 
出eseinclude firm and rapid adhesion to the vessel wall, the rapid formation of a 
film which is fairly strong, waterproof，日exibleand elastic, no toxicity, litle or no 
tissue reaction, and simple sterilization and storage. However, since there seems to 
be few agents which fulfill al these r♀quirements and even the agents which lack 
in one or two requirements might b:; used in clinical cas.os, I laid down the follow司
ing standard from the view-point of clinical application : 
1) Excellent: The agents which fulfill al requirements. 
2) Good : Without adherence to the vessel wall, flexibility and elasticity 
3) Fair: The agents which r-0:quirc more than 20 minutes in hardening among 
the agents b3longing to “Good’＼ 
4) Poor: The agents which can not b2 used in clinical cases. 
Using experimentally produced cervical aneurysms on dogs which wc1・e destined 
to rupture spontaneously 8 to 14 days later, I determined which kind of synthetic 
resins or rubbars would be the most suitable (excellent and good) for proぬcting
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such an aneurysm from rupture. From the studies with a total of 16 kinds of 
synthetic resins, rubbers and a natural high polymer, either individually or in com-
bination in 71 dogs, it was found that the combined use of methyl 2・cyanoacrylate
monomer （“Eastman 910 Adhesive”） , polyisocyanate （“Desmodur T”） and nitrome-
thane solution of nitrile rubber （“Hycar No. 1041”） proved to be the ideal one for 
these purposes. The favored trio of agents has recently been used in 2 cases with 
intracranial aneurysms with success without any unpleasant complications. 
( I ) Experimental studies 
a) Production and spontaneous rupture of an experimental cervical aneurysm. 
In the common carotid artery or at the bifurcation of the internal and external 
carotid arteries in dogs, the intima and media were injured in an area less than 
0.5cm in length in half circle b;-・ scratching with an inserted nscle and then 0.06 
to 0.08cc of a sterile aqueous solution containing 10 to 20mg of nitrogen mustard 
was injected just under the adventitia. By these procedures a dissecting fusiform 
aneurysm with almost a 45% dilatation in diameter was usually produced, and 
moreover such an aneurysm ruptured spontaneous¥;-・ 8 to 14 days later. 
b) Survey of various agents 
The following 16 kinds of di百crcntagents were tested in 71 dogs. These in-
cluded: 
1) Toughron Rebase, which corrεsponds to self-curing acrylic, methyl-methacry-
late reported b~· DuTTON. 
2) Vinylol SE (H), that is, polyvinyl acetate in solution type. 
1) and 2) proved to be “Good’＼ 
3) Saran latex and Araldite 820-AB, ＼γhich arc similar to pcl円’in;-・l-1〕olyviny-
lidene chloride copol；－’mer and epox~·－pclyamide reported by・SELVERSTONE and RoNis. 
In my experimental studies, the1℃ is nυadherence to the vessel wall and no formation 
of a waterproof film in Saran latex. Moreover, Araldite 820-AB was found to show 
a marked shrinkage and to produce many pin-holes, and it took more than 60 minutes 
in hardening at the temperature 37°C. Thus, this combined agents of Saran latex 
and A.raldite 820 AB could not protect hemorrhage from rupture, and belonged to 
“Poor”. According to SELVERSTONE and RoNis, polyvi11yl-pol;:vinylidcne chloride copo・
lymer proved to adhere stickly t9 the adventitia, and cpoxy-pob•amide polymerized 
in 45 minutes at the temperature 40てC. Accordingly, my agents, Saran latex and 
Araldite 820-AB might b2 somewhat different in quality from those reported by 
SELVERSTONE and RoNis. 
4) Casein corresponding to natural hevea latex reported by GowEN and HANBERY 
was neither adherent to the vessel wall, nor waterproof. This belongs to“Poor". 
5) Vinylol AME, pol：’acr｝・lateester copolymer in solution type. 
6) S-lex BH, polyvinyl but;-Tal in solution type. 
7) Desmolin N, polyurethane in solution t~γpe. 
8) Nitromcthane solution of Hγcar No. lOLll, which is one of nitrile rubbers. 
5) to 8) belong to “Poor”because of too much fiexibility and elasticity. 
勾 Araldite820-AB. 
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10) Araldite 880-AB. 
9) and 10) belong to “Poor” 
11) Eastman 910 Adhesive, which is methyl 2-cyanoacrylate monomer and 
bodied with a small amount of plasticizer. This agent proved to be “Poor” 
because it formed a poor film, which was not waterproof. 
12) Eastman 910 Adhesive and nitromethane solution of Hycar No. 1041. These 
blended preparation bslongs to “Good”． 
13) Pol.rnol i¥ 42, polyac1下lateester copol;,,mer in emulsion type and Araldite 
820 AB. 
14) Casein and Araldite 820-.AB. 
15) Vinylol AME and Araldite 820 AB. 
13) to 15) belong to “Poor”． 
16) Trio of Eastman 910 j¥dhesive, Desmo〔lurT which is one of pol;,-i叩 C，＼’anates,
and nitromethane solution of H;,・car Ko. 1041 in blended t,¥・pc. This agent proved 
to be“Excellent”． 
c) Comparison of the favored trio with muscle or gelatin『sponge.
In 19 dogs in which this agent was used in m;,-experiment, none of the aneu-
rysms ruptured postoperativelyァduringthe 1 to 2 months of observation. Three out 
of 5 aneurysms wrapped with muscle and al of the 5 wrapped with gelatin『sponge
ruptured. Moreover, this agent proved to be well tolerated bγthe tissue of animals. 
( I ) Clini.:;al trials : 
So far this trio has been tried in 2 cases of intracranial anem;,・sms with success 
as a procedure following inadequate clipping or resection of aneurysmal回 cs.
Thus this trio may be utilized as a means of coating intracranial aneurysms 
which are not suitable for other methods of treatment or as an additional procedure 

























1~υJ1；よ； y 或いは動脈癌柄部で完全に clipping を行う
のが理想的である．然し，諸種の条件p 例えば動脈癒
の存在部位p 動脈癒の形状p 及び脳循環状態などのた















てP Dutton (1956, 1959）はy self-curing acry lie, 
methylmethacry late, Selverston巴＆ Ronis r 1958) 
；土， poly、iny1-polyviny lidene chlorid巴copolymer,
及び epoxy-polyamideなる合成樹脂を用い， Golden
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第5図 術後14日目，実験均動派膚が破裂出血死
した例（血栓を認、む）





均内膜損傷面積 0.4~cm2 （内膜全周に亘り p 長さ 0.5cm
の scratching）の時！ 17例中8例（47%）に起った．
私はこの血栓発生予防のため，最初の頃は thrombe-
lastographで controlしながら heparin 1万単位
の投与を試みていたがp その後，平均損傷面積を上記
数値の 1/2，即ち 0.2cmz（内膜半周に亘り，長さ0.5cm









低下をあげている.2) Winternitz et al. (1938）は，
犬の総頚動脈外膜を stripping：する事により， fusi-
form型の血管拡張又は破裂の起る事を指摘lF 血管





et al. (195 l.1960〕は，犬の外側頚静脈を総頚動脈に
移殖（veinpouch graft〕する事により p 典型的な褒
状動脈濯を作成し，該動脈癒の長期開存と血栓形成の
関係を観察し，動脈癌容積と動脈、癌口の大きさの比











1) McCune et al. (1953）は，犬の胸部大動脈外膜下








た. ~p ちP I) Halstedの場合，血管殴狭窄により生
ずる血流の変化（渦流及び噴出作用）及び脈圧の低
下p Smith及び岩樗のそれはp 血管壁の変化 L内膜及
び中膜の損傷1, 及び Germanet al.による動脈痛




裂が constantに起らない のWinternitzet al. 
の場合，抗張力を有する外膜の stripping を行うの
でP 殆どの場合動脈癒様拡張がはっきりする前に，即

































に， 3) D巴atonet al. (1960）はp 犬の大腿及び総頚
動脈を切開 （art巴riotomy）しp 尖端を曲げた皮下車十











































































































































接着力｜州｜（ー） i (-) I Iー）




可携性｜（＋）｜（ー）｜（一川（ー）弾力性 l ！ ｜ ノ l
耐組織｜良 好｜不良液性 1 珂
接着速度｜ 数分～10数分 lzo分以上160分以上
第 3表 本実験で使用した合成樹脂（ゴム）名，及びそれら商品名





















Vinylol SE 1 HJ 
i Polysol A-42, A-402 Vinylol AME, 2003 
S-lex BH 
Hycar No. 1041, No. 1312 
Desmodur H T L 
Desmolin N 




























第4表 Dutton,Selverstone & Ronis及び
Golden & Hanb巴ryらの追試実験結果
樹脂名 IT~~t：~n / A~：l~i~e 1~~~~~ I Casein 
例数 I s I s I s 
竺主ι~t （ー） （ー）
組織反応！ 生 -.it) --
毒性｜ 認められず
防扇円五） ' 〔十） 山）
補強力｜ （情） ' （一） （ー）
可民性
｜（ー） I C+J I C+) 
弾力性｜ ！ ｜ 
官尚一一一一一一一一一一 I~一






について観察した．第4表はp Dutton, Selverstone 
& Ronis及び Golden& Hanbery らの追試実験結
果p 第 5-A表は単独で実験した結果y 第5-B麦は各
種組合せによる実験結果である．又第6表はDutton,
Selverstone & Ronis及び Golden& Hanberyの
第 5-A表 合成樹脂（ゴム〉を単独で用いた実験結果
樹脂名／ v！~~叫 yinr,州ふlex ! A凶 ite/A凶 1te/ Desmo川＇~ye釘／Eastm~~－~10j・ ~dt~~1~~ 9l0 
IA川B I SE<H) I BH I 820 AB I 880 AB I N 1¥io. 10411 he出ve I I 4 叫 I~ ' ノ｜ ｜ ｜ ｜ ｜けり I ＇~ I Hycar No. 1041 ι到 s/3131 8 [ 3 I 3 /3/ 6 」」
空主主L 己｜（ー）｜（プ~ I C+) I .~~上どと己主L c+) I （ー）
組織反応｜ （軽 度）
毒性（ 認められず
膜形成能（ （＋） ！ （＋） ｜ （＋） ！ 川 ｜ 川 I （十） ｜ 川 ｜ （ー） ｜ （柵）
補強力｜（ー）｜（掛）｜（ー）｜ （ー） ｜ （ー） ｜ （ー） I cー）｜ （＋） ｜ 州
可手性｜（柵）｜（ー）［（掛 I i (+) I 川 ｜ （掛） （（柵）｜ （ー） ｜ 
P-J!_J＿怯｜一ー 一一｜一一＿I一一一｜一一一一l I I＿ーし一一ー
町営｜（柵） I c+)I c+)I c株） I I 時）よ~~三ιl＿~L- I （掛）












五五扇子｜ c+) I c+) I （ら ｜ （＋） 
旦竺~［__ ~一一一｜一一三二~－1一一 （ー〕 ｜一 〈ー ）
＿：＿：~：_1 C+) I ＜＋） し（＋） ｜（＋）
量当」 （÷） ｜ （÷）一」一 同 」－ （柵）












第 6表 Dutton,Selverstone & Ronis及び Golden& Hanberyの結果を私の判定基準に従って評価したもの
旦 -e. I Self-curing, acrylic I Polyvinyl中olyvinyliden巴 chloride i "T川…n1 lon…内 ln>n~
'"' 官｜堅生zl些旦住之↓仰~olymer (PVC；失E埋立主企笠~］坐盟!'_I；二竺三三一一三三三二
発表~－jDutton （印比四竺｜ 一 三！？竺竺＆ Ronis （防8) l~~~d吋 Hanbery (1958) 
接着カ ｜ （ー） I （掛） ｜ （掛）
組織反応｜ 軽 度
毒性｜
膜形成能 ｜ （桝〉 ｜ 
補強 力 ｜ （株） ｜ 
一可1正面 「ー一一一ー 一一 「一一
弾力性 ｜ （ー〉 ｜ 
耐組 織 ｜ ，血、 ｜ 
液 性 ｜ ‘川ノ ｜ 
接着速度 ｜ 数 分 ｜ 
判定｜ 良 ｜ 
認、
ら h ず
め ら れ ず










1) Toughron Rebase (polymethylmethacry-
「 CHa I 









Dutton のイ庭用している self-curing acrylic, 
methy lmethacry lateはこの樹脂であり p 単童体と










2J Saran-latex及び Araldite820-AB: Saran-
latexをundercoatingし，そのよに Araldite820・
ABをcoatingしたもの．
aJ Saran-latex 1 vinylchloride-vinylidene-
CH,=CH dichloride copolymer）は，塩化ピニル " I 
Cl cH.，~ c-c1 






Selverstone & Ronisがp 接着性の｛夏ヲヰな epoxy-
poly amide を coating するに先立ってP 本樹脂を
undercoatingしたのは，多分，血管壁面の多孔性を











の事である． b 1 Araldite 820-AB I epoxy-polyamide) : 
CH3 CH3 c~伊山H2←－o-Oーや－O-o－町H-CH＂ー －o-Q-9-(:J-o-CH2叫叫
v CH3 OH / n CH3 v 
上記の如き化学構造式を有するエポキシ樹脂は，接着 本樹脂の組織接着性は比較的良好で＇ 1週間後血管





よ1 0 7真中にある水酸基 OーHは反応性に富みp
なかんずくエポキシ基は蛋白質との化学的結合も可
能である （第10図入硬化剤 （hardner) としては種
H-C’H-CHっ＋ーCO::¥H一 一一歩 R-CH-CH2-:'¥。 OH （・0
エポキシ基 酸アミド
第10図 エボキシ樹脂と蛋白質の化学結合式
々の低分子アミ ン，＇＆びポ リアマイド樹脂 H~N-R-。。
1.¥'H（ひC¥1H6TC-R11-::¥HCOC01H6"-C ::¥HH::¥H" 






は遅延する.Selverstone & Ronisの場合3: 2，本実
験では 3: 2～3 : I重量比で両者を混合した． 更に
本実験では操作を容易にするためP 「エピコート ンl
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第11図 Araldite 820-ABを coatinε した何．
膜の収縮強く，膜面に多数の小孔を認める
有しないー但しp Araldite 8~0-AB は Selverstone





31 カゼイン： 牛乳から得られる蛋由貿 でP













4 l Vinylol AMB: ベンゼンを溶剤としたアグリ
，－（＇’Hリ－CH -)-
ル酸エステ ）＼，樹脂． I -I Inなる化学構造
l （‘OOH"" 









酸ヒ・ニル樹脂． ーl ｜ なる化学構造式
（、ooc、H:1n 
f’H. C「H
をもち， i単童体 ー l f沸点nsc，比重
O-COCH3 
<l~o: 0羽4）の重合したもの．
出来た樹脂摸 は固 くp 可携性 ・弾 力性な し．
Toughron Rebase同様p 判定 「良」である．
ーCH，－（‘H--








Vinylol AME同様p 可携性 ・弾力性が強く補強力
を有しないーかかる欠点が可塑剤によるものとして
も，なお組織接着性不良である．判定 「不可 ＼
7) Araldite 820-AB, Araldite 880-AB：共に
epoxy-polyami<leで，Araldite820-ABについては
既に述べた如く であるがp Araldite 880・ABも劫ど
同様でP ただ無機のt曽量剤が添加されている関係上，
接着速度が前者よ り更に遅く なる．判定共に「不可」






Vinylol A:.¥IB. S-Jex EH珂様p 可持者性 ・弾力性強
〈補強力に乏しい． 叉， J長。自・主！変も VinylolA:.¥IBに
比しやや遅れる様である．判定「不可L
9) Hycar :¥.,. 1041 : プタジエン「H,C‘H-CJI 
（百戸CH




本実験では， Hycar :¥1. 1041 （高ニ トリ ヰゴム）


















結合ι トリ二レ主~~「以 竺性剤~ I形状｜比重｜ で一三盃仁予「ιE叫
1 ホ 〆 トA広＜・Rites凶 I I I IC I 01 X：」Ji：’500～5’円0
高ニ卜 ＇） ~： コ一ルド グ I / I / i 10～ 95 I、 く み000
I 38～』0%) I ¥ I I 
グ グ I / I / I 10～ 95 く 5,000
ホット グ ｜グ I o.98 I 1s～110 I 〈川00
コールト JI: 'i;'¥c型 ｜ グ ｜ グ I 10～ 95 I く20,000
中高ニトリル ｜ // // , // 13～ 70 <10,000 
132～3-1°;,) グ // 小片状 70～ 95 く15,000
// 塊状 l'.2～ 62 く 8.500
， 液状 0.98 
本 A』i;eRite Stalite, Heptylate<l <liphenyl amine 
阪 2.5% MEK i作y伐の料度をがJ2SCでLVF型プルックフィー ルド粘度計，：＼.，.4スピンドル， 30RPMで測定
（ J 
合成依l旨による脳動脈痛の破裂予防及びその補強法 765 














































Nathan et al. (1960) Iむ犬の大動脈を用いp 血管
縫合部補強，血管壁欠損部補填にp Carton et al. 
(1960), Kessler et al. (1960）らはp 犬の総頚動脈
で同様実験を試みている．
上記の諸報告lJ<ぴ本実験よりp 組織接着性の優秀な
事が確認されたがp これを coating と云う方法で使










屈折率ほぽガラスに等しい一2川%）1 誘~率 3.34 ( l me I 
ヂメチルホルムアミドに溶解
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液性不良によるものかp コよ，樹脂膜が薄く p 可擁性・
弾力性がないので輝裂を生じ吸収されたものか不明で
ある．同様の事実は Nathanet al., Carton et al. 
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も観察している．判定 「不可」である． が分ったが，種々の混合比による弾力性及び強度を調
11) Eastman 910 Adhesive及び Hycar¥u. 1041 



















造に極性基を有するものとしては， ネオプレ ン（、RI 
－（可H.-c C'lH‘H.-
I - I トー リルゴム 1NBR：既述），
Cl （ー、H，ー℃H,-S-SCHコー（＇H,-S S 
及びチオコール ー II II lノ／ I 







利であると考えられる. >'._, Eastman 910 Adhesive 
の溶剤 吋~·－ t:：駄ではニトロメタンを使用）に 対 して
は，ブチルゴム rI!lt • 及びスチレン系合成ゴム 1 SBR1
などの無極性ゴムは不溶性であるが，極性ゴムである
ートリルゴムが可溶性である事は，上記極性の考えか
ら、＇i然である．そこで東洋ゴムKK より Hy<:ar:'¥ . 





この様に， Eastman910 Adh巴siveと Hyca1・ ¥, 
1041がp ートロメタンを共通溶媒として混合出来る事

















0 lO 60 /0. 20 JOO iIXJ 
STRAIN l告）
第14図 Hycar ＇－！り 1041及び Eastman910 
Adhesiveの配合試料の示す
Stress-strain curve 
一般的に云えば， Eastman 910 Adhesiveの量がi曽
せばy 可援性 ・弾）］性に乏しい強度の大なる膜が出
来，反対に H:-・car .¥ . 1041の量が増せば結果は逆
になる．
本実験で使用した試料の配合比』おそれぞれ 1: 1 









なお，第5表－Bに示した． Polysol A-I ~ （アクリ
ル！被エステ'Lj謝臓のラテ ッグス型接着剤），casein及
合成樹脂による脳動脈癌の敏裂予防及びその補強法 767 



















前章で述べた如く F Eastman 910 Adhesive に




Hycar ¥"o. 1041を blendして接着性が低下したの
はp 次の如き原因によるものと思われる． 即ち， 1) 
Hy car ¥"o. 1041は Eastman 910 Adhesiveと異
りp水分の存在する面に対しては，接着性が極端に低
下する．これは水に対して反応しないからである. 2) 
Eastman 910 Adh巴siveと HycarNo. 1041の聞に
山高分子による物理的なからみ合い以外の化学的な
反応性（仮えば架橋）が考えられない. 3) Hycar 
¥"o. 1041はp Eastman 910 Adhesiveより極性が少し
むしろ Eastman910 Adhesiveの軟化剤として作用
するためp Hycar :¥o. 1041の混入により物理的接着
性及び機械的強度が低下している等である．
従ってpここで接着性向上の面より考えられる事は，






















R－：＼＇（、0 + HOH ＋ υ（司：＼＇ R 
イソシアネート 水 イソシアネート
基 基
一ー一挙 ]{ :'¥HC'O"¥'H-R + （ひっ
第17図 Poly isocyanate と水の化学反応式
polyisocyanate （第10表） として， Desmodur R 
1TTI1, D巴smodurT ( TDI）及び DesmodurL 
(Desmodur THの毒性を更に少くしたもの）を使用
したつり毒性及び重合速度等を考慮してP 主に Des-
modur Tを用いた.Hy car .¥o. I 0」Iに対する Des-








上述のま口く F Eastman 910 Adhesive, Hycar ＼り，
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61 可携性 ・弾力性 ： 第14図に示した． stress-
strain cun・eでも分る様に， Eastman910 Adhesive 
と TI,・ear ¥u. 1041の混合比〆亨て間々の値を示す．
7) 耐組織液性： 4ヵ月後p 何らの変化も認めら
れなかった．














第 11表 Eastman 910 Adhesive. Hycar ¥o. 1041及び DesmodurT配合例の実験成績
I I Ea日tman910 Adhesive, Eastman 910 I Eastman 910 Adhesive 1 樹脂名 Adhesive ¥ & Hycar ＼，，削 I ~y良；よ；u~D4.f
例 主ミ






















耐組織液性 ｜ （ー ） j （株） （＋十tJ
接着速度 20 分以上 I JO 数分 10 数 分





















ーー CO-N-Mechanical Bond 
(Interlocking Efect) 
Primary or Chemical Bond 
1 l 仁N ~1trile Rubber ！ ~B R) 
10 じNEastman 91 0 Adhesive 
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A. cerebri media. 


















挿入し scratching すれはp 内膜及び中膜は破壊さ
れ，該血管より45%拡張せる動脈療を即座に作り得






























の組合せで実験を行った．即ちP i) Toughron 
Rebase: これは Duttonの使用せる街脂と同種のも
の．組織接着カ3 可携性・弾力性なし判定「良」．但
し Dutton はp 結数又は dipping が出 ~~ないか，技
術的に困難な前交通動脈の動脈癒9例p 及び中大脳動
脈の動脈癒8伊f，計17例に補強を試み再出血をi認めて
いない． i) Saran-latex及び Aral<liteio.'I -AB: 
Selverstone & Ronisと同種実験であるがp 実験成績
に可成りの差がある.a）本実験の場合 Saran-latex
に組織接着陸＇ 11：：「和lfi~ i夜1ドtなし Araldite 8二1:-ABは
~ ＞~15金受で， 膜面に多数の小孔を生じ補強力なし．指触
車.i｝＼幻こ60分以上を要し，判定「不日T~－ b JSelverstone & 
Ron isの場合 ：,・inylchloride－、inylidenedichloride 
copolymerのラテ ックスに組織接着性p 耐組織液性








いのでないかと .＇＼！、われる． ii) casein : Goldl、n& 






判定「不可」.j,., Vinylol A:¥113：可携性 ・弾力性強度
なため補強力なし．判定「不可J.,.1 ¥linylol町：lHJ: 
Tough!・on Rebase同様の実駄Jj.¥(,*fiであるがp 溶剤jを
合む点で劣っている．判定 「良J.口1S-lex BH: 
Vinylol A:'llB同様，可携刊・弾力性強く補強力なし．
判定 「不可」 、i'Aral<lite 820-AB. viiil Aral《lite
880-AB：共に接着速度が遅く p 而も樹脂膜の収縮強
く， 膜面に多数の小孔を生じ，補強力なし．判定 「不
可」.ixJ Desmolin '.!, xJ Hycar :¥o. 1041・Vinylol
AMB同f:H,iJf完性・弾力性強く補強力なし．判定
i不可J,xi 1 Eastman 910 Adhesive：組J織接着性3
接着；之官良好二今迄に得られなかった特徴を有する
が，膜形成悪く，耐組織液性にも乏しい様である．判
定「不可 ！.xii) Eastman 910 AdhesiveとHycar 
¥<>. 1041のエト ロメタン溶液を blendしたもの組
織接着性を除く皆ての条件を満足しp 判定「良」の
内p 最 も好ましいもの． xiii) Polysol A--12を
undercoatingしP Araldile 820-ABをcoatingし
たもの， xi,・)casein及び Araldite820-AB，及び
xv) Vinylol A:¥IB及び Araldite8'.:f'-ABを組合せ
たもの Polysol A－~2. caseinは耐組織液性に乏しく，
Vinylol A:¥IB は可携性 ・弾力性強く，共に補強力な








ち，前述の Eastman910 Adhesive及び Hycar
Nλ1041の配合試料に，組織接着性を賦与する事が
考えられる． そこで Eastman910 Adhesiveの有す
る組織接着性の低下した原因を追求し.i) Hycar ¥, 
1041が水分の存在する面で接着性が同端に低下する
事， 11）両者聞にlt，物理的なからみ合い以外，化学
的結合が考えられない事， ii) Hycar ＼，人 1041ば，
Eastman 910 Adhesi,・eに比べ極性が低く，軟化剤





る.＇－j_;, 更に ii〕水分の存在7にp 蛋白質と反応（化
学的）するものでなけれはならない かかる物質を調
査しp この条件を満足するものとしてP Desmcdur T 











6) 臨床成績 ． 右側内頚動脈の後交通勤脈分岐
部p 及び左側内頚動脈の前大脳動脈と中大脳動脈分岐
部における褒状動脈熔に対しp 低体温麻酔下に clip-
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